
















Report on the Landslide Disaster in the Upper Part of the Abukuma
River , Fukushima Prefecture, Due to Heavy Rainfall in August 1998
By
Takashi INOKUCHI
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention
Abstract
A large number of landslides occurred in Nishigo and Taishin villages in Fukushima
Prefecture on August 27, 1998 as a result of heavy rainfall. Nine persons were killed by
the debris from the landslides, and many houses were destroyed. This report describes
landslide disasters and the distribution of landslides based on field surveys and aerial
photograph interpretation.
The geology of this area mainly consists of Shirakawa welded tuff and volcanic
sediments. More than one thousand landslides have occurred in this region. These
landslides have been classified into 4 types; landslides in the volcanic ash layer on gentle
slopes, surface landslides on steep hillside slopes, collapse in weathered welded tuff, and
collapse of artificial slopes. Each type of landslide has been described, an  the occurrence
conditions examined. The problems connected with landslide disaster prevention are also
discussed.
















































Fig. 1 Locality map of the investigation area.
図２ 調査地域のレリーフ地形図（細線は図３の断面線）
Fig. 2 Topographical relief map of the investigation area.





































































Fig. 4 Schematic geological column.
図３ 調査地域の地形断面図
Fig.3 Cross section of the investigation area.









































Fig. 7 Landslide distribution around“Taiyo-no-Kuni”.図５ 真船･隈戸における時間雨量図
Fig. 5 Precipitation at Mabune and Kumado from August 26th to 31st.
図６ 福島県内の総雨量分布図
Fig. 6 Total Precipitation in Fukushima Prefecture from August 26th to September 1st.
















Photo 1 An overview of the Karamatsu-sou landslide.
写真２ 土砂の直撃を受けたからまつ荘の被災状況
Photo 2 Karamatsu-sou directly hit by landslide debris.
写真４ 「からまつ荘」１階の廊下の被災状況
Photo 4 Damaged section of Karamatsu-sou.
写真５ 「けやき荘」裏の斜面崩壊発生状況（国際航業撮影）
Photo 5 An overview of the Keyaki-sou landslide.
写真３ 土砂により破壊された「からまつ荘」５号室の天井
Photo 3 Destroyed ceiling in Room 5 of Karamatsu-sou.









































Fig. 8 Plan view of landslides at Karamatsu-sou.
写真６ からまつ荘裏の正面の崩壊
Photo 6 Main source of the Karamatsu-sou landslide.
写真７ からまつ荘裏の右岸側の崩壊
Photo 7 Right side source of the Karamatsu-sou landslide.
図９ 葭ノ目の崩壊発生前後の見取り図
Fig. 9 Outline sketch of Yoshinome.













Photo 8 Flow route of the Karamatsu-sou landslide.
写真９ 葭ノ目の崩壊による被害状況
















Stereo pair photos on
landslide at Akanita.











































External view of the














－ 122－ － 123－
図11 西郷村小田倉-真船周辺地域崩壊分布図(基図は国土地理院1/25,000地形図「白河・那
須湯元」を使用)（図中Kはからまつ荘の崩壊、Yは葭ノ目の崩壊）
Fig.11 Landslide distribution in the Odakura-Mabune district.
－ 124－ － 125－
図12 西郷村羽太地区崩壊分布図
Fig.12 Landslide distribution in the Habuto district.
図13 大信村隈戸付近崩壊分布図（基図は国土地理院1/25,000地形図「上小屋」を使用）
Fig.13 Landslide distribution in the Kumado district.











































































































Fig.14 Schematic sections of the landslide.
写真15 畜産団地内に生じた流動性崩壊
Photo 15 Flow type landslide.
表１ 斜面崩壊の分類と各々の特徴
Table 1 Classification of the landslides and their features.






































Landslide on artificial slope
of roadside.
写真16 白河溶結凝灰岩の岩盤上の表層崩壊（実体視写真）





Surface failure in weathered
tuff.

































































































































































Flood Damage and Land Conditions in the Nakagawa River Basin, Japan 
Caused by Heavy Rainfall at the End of August 1998
By
SATO Teruko
National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, Japan
Abstract
Flood disasters triggered by heavy rainfall between August 26 and August 31 occurred
in the Nakagawa river basin, extending from the upstream to the downstream area, in the
northern part of Tochigi Prefecture. The Nasu Meteorological Observatory Station
recorded the largest amount of daily rainfall, 528mm, and the largest amount of five-day
rainfall, 1,254mm, which were probable rainfall year of 300 to 500, and greatly
exceeded the usual capacity of flood control facilities.
In the upstream areas damage extended from the volcanic skirt of the Nasu Volcano,
called the Takaku hill, to the alluvial fan called Nasunogahara. Various types of flooding
with different onset times and causing different types of damage, which required
different emergency and relief measures, occurred under the influence of land conditions
including geological and geomorphological features, land use and so on.  The flood
disasters which began at two a.m. on 27 August in the higher reaches of Takaku hill with
a gradient of 60/1,000, continued to expand to the lower reaches with a gradient of
13/1,000 and then to Nasunogahara, continuing for approximately 24 hours .
The flood-striken areas in the upstream area of the Nakagawa river are classified into
four categories by land environment, onset time and type of damage as follows; 1) the
middle part of the Yosasagawa river, one of the tributaries of the Nakagawa river:
floods with the quickest onset time caused severe damage to resort villas and tourist
areas.  2) the lower part of the Yosasagawa river: flash floods with quick onset time
caused severe damage to houses, bridges and lifelines, and incurred human caualites. 3)
the eastern part of Nasunogahara: flooding of agricultural irrigation canals and by 
＊
防災研究データセンター　情報解析室
＜関連資料2＞
平成10年８月豪雨災等を踏まえた当面の対策（建設省防災国土管理推進本部）
建設省防災国土管理推進本部は，「平成10年８月豪雨災等を踏まえた当面の対策」を決定しました．
▽１．策定の考え方
この「当面の対策」は，本年８月上旬の新潟地方を中心とした豪雨や８月末の福島，栃木，茨城地方を中心とし
た豪雨などを契機とし，さらに９月以降に高知，岡山など中国・四国地方を中心とした地域を襲った災害の経験も
踏まえて，緊急に実施すべき施策をとりまとめたものです．
（１）原型復旧に留まらない抜本的な災害復旧の必要な事態が相次いだこと， （例：阿賀野川水系新井郷川の災
害では，福島潟放水路の整備の促進等河川の上下流を併せた抜本的な対策の必要性が明確化．那珂川水系余笹川等
の災害では，谷底平野の全面にわたり河川が氾濫し，単純な復旧が困難な事態となる．）
（２）広域的で多数の住民の避難の必要が発生し，災害時のわかりやすい情報提供のあり方に教訓を残したこと，
（例：阿武隈川，那珂川等の大河川における「計画高水位を越える水位」の発生時等において，わかりやすくて正
しい危険度を知らせる情報提供のあり方の難しさに直面）
（３）災害に強く相互代賛性（リダンダンシー）に富む幹線道路網の整備の必要が浮き彫りとなったこと， （例：
東北道，国道４号等の主要幹線道路が通行止めとなり，並行する代替路や広域的な迂回路の確保等により対処）
（４）土砂災害危険区域として現在杷握されている範囲の外も含めた，災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の充
実の必要が認識されたこと， （例：西郷村からまつ荘の災害）
▽２．対策内容のポイント
（１）総点検を含む緊急対策の実施
災害弱者施設についての一斉点検等による実態把握を踏まえ，災害に弱い地区等における対策を各事業で重点的
に推進
１．過去１～２年間に甚大な被害を受け早急な対策を要する都市や浸水常襲地帯を有する都市の浸水，治水対策
を今後５年間で重点的に実施
２．過去３年間の災害発生箇所等における砂防ダム等の土砂災害対策施設整備を今後３年間で重点的に実施
３．道路の防災対策と災害時の交通確保対策の重点的実施
災害に強い道路を確保するため，幹線道路等の防災対策を今後５年間で重点的に実施するとともに老朽橋の架替
工事を緊急的に実施
４．災害弱者施設の一斉点検結果をもとに，施設管理者への情報提供等のソフト対策を進めるとともに，特に緊
急性の高い箇所については今後５年内に対策工事に着手
（２）住民へのわかりやすくて役立つ惰報の提供
用語の見直し等も含め，わかりやすくて正確な災害情報報道を可能にするための情報提供方法等を報道機関とも
連携して検討し，平成11年度出水期までに改善（例：一般国民にとってわかりにくい「計画高水位」といった用
語の使用の見直し）
（３）危機管理体制の強化
実戦的なロールプレイング型危機管理トレーニングの実施や自衛隊，自治体等との情報交換協定，応援協定の締
結推進等
（４）災害査定の迅速化による早期復旧の実施
被災件数の多い道府県についての机上査定限度額を300万円から600万円に引き上げ．また，設計作業省力化の
ために，総合単価方式による積算の適用限度額を１千万円から２千万円に引き上げ．
（５）効果的な災害復旧等の実施
抜本的対策を実施するための災害復旧制度の拡充（制度拡充要求中）
・河川災害復旧関連緊急事業制度の創設
・災害関連緊急砂防等事業費補助の一部改定
・直轄道路災害関連緊急事業制度の創設
▽３．建設省防災国土管理推進本部の今後の予定
８月豪雨災等の経験をベースとしながら，防災面からの国土管理のあり方をまとめた「防災国土管理推進
方針」（仮称）を年度内に策定　（今回の推進本部において，この「推進方針」に含めるべき内容等につい
て検討）
この「推進方針」においては，
１．災害に強い国土利用のあり方，
２．災害を抑止軽減する効果的な社会資本整備のあり方，
３．防災情報の充実へ向けたＧＩＳ技術の活用のあり方，
４．望ましい国土整備の契機としての災害復旧のあり方
等についての具体的施策をとりまとめる予定
発表日　98年11月11日　　建設省
（インターネット建設省WEBサイトより入手）
